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difficult　to　determine　thig．　material　only　by　paper　chromatogrraph．s’，　but，　if　a　conjecture　is　i，110wed）
the　above　mentioned　previous　substance　will　be　one　of．　the　peptids．　Tlle肌1thαs　therefore　want
to　def　ignate　｛t　as　leukotaxine　conta｛n｛n．cr　several　amino　：cidg．　“Crude　leukota，　xine”，　and　“pure　leuko－
taxineV，　of　which　the　latter　is　the　previoi．s．　g．　ubstance　to　a，　mino　acid　at　Rf．　O．12，　O．10　with　paper
chrornatog．　ranis　after　hydrolysii．　The　ex．’tr，act　of　the　h，　tter　“rill　be　a　future　problem．
　　　　　　　Table　S　Co”zpar・ison　Beti，veen　the　Action　o．f　Lez｛・lsotaxine　and　ffyd7’og？yted　Le？ekotaxine
　　　　　　　　　　（b〃吻Pα励」2‘θα00襯？．elαt・ion　and　le2t・tsoc？ytic　o吻ration　in　and　o？・et（）f　S”Zαll　veins）
Rabbit　No． Time LeukQtaxineHydrolytedh」eukotaxineDiStilled　water
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28 Takimoto　S．，　Nasrai　T．　and　Yoshida　S， ホLlill已医浄濫　1952
　　　　’We　discovered　a　leukotaxine－action　in　acute　infrarnrnatury　seruin　of　hunian　beings　and　tn　ra，bbit
serum　injected　with　typhoid　vaccine・　Accordin／／．r　to　Kayukawa，　the　leukotaxine－action　of　human
serum　in　tuberculous　pleurisy　is　not　so　strong，．　’　So　t］ie　cxistencc　of　the　leukotaxine－a，　ction　suggests
the　degree　of　a　disease．
　　　　Some　．kind　of　healthy　human　serum　．shows　i，　leukotaxine－action，　bLit　this　does　not　depend　on
Ieukotax’．　ine，　because　this　material　is　not　thermoE　table　and　de＄troyed　both　through　acid　and　3，　lkall・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ll．　Leukoeytosis一？romoting　Substances．
　　　　Muto　（19tt，5）　and　Komiya　（19t36）　injected　typhoid　vacc｛ne　intravenously　into　rabbits　ic　nd　indica，　ted
thi‘t　typhoid　vacc｛ne　induced　leukocytosis　in　the　circulating　blood　of　rabbits　ft，　nd　this　serum　contained
also’＝@leukocytosis－promotlng　substance．　Muto　called　therefore　this　substance　“neutrophilin”　and
Komiya　“neutropoetin．”　But　its　essential　chara‘cter，　however，　is　not　suffici’ently　known．
　　　　1”he　authors　have　discovered，　on　the　othe．r　hand，　leukocytosis　in　the　circulating　blood　of　rabbits
b｝r　injecting　intravenously　human　serum　sufferin．　g　from　acute　a，　ppendicitis，　peritonitis，　and　pne．umonia‘．
In　the　meft，　nt｛me　they　obtained　rabbit　serum　containing　neutrophin　through　intravenous　injection　of
typhoid　vabcine，　They　induced　also　leukocytosis　in　rabbits　by　injecting　this　serum　cutaneousl｝r　1．O　cc
per　kg．　30　minutes　after　this　injecting　serious　leukopenia　was　observed　and　6　hours　after　tha，　t
leukocytosis　appea‘red　suddenly　in　blood．　On　the　other　hand，　LP．F．　was　confirmed　by　lshida，，　one
of　the　a，　uther’s　university．　The　L．P．F．　is　thermolnc　bile；　rabbit　serum　containing．　neutrophilin　ig．，
accordin．cr　to　the　i‘uthors　of　the　present　article，　also　thermolabile．　According　to　Menkin，　t
leukocytosis－promotin．cr　action　through　acute　inflammatory　serum　which　was　taken　from　human　bodies
is　due　to　L．1’．F．　Because　acute　inflammatory　exudate　contac　ins　such　a　leukocytog．　is－promoting　sub－
st．ance，　it　if　quite　natural　that　a　leukoc．vtosis－promoting　g．ubg．　ti，　nce　is　produced　from　i，　n　inflammator．v
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Fig．　3　Leukopenia　and　leukoeytosis　by
　　　　intrav　enous　injeetion　of　typhoid
　　　　　　　　　vaccine　into　rabbits
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ac　rea　induced　through　intravenous　injection　of　typhoid　vaccine．　Therefore　L・P．F・　and　neutrophilin
will　be　the　same　substance．　This　was　proved　by　Wada　of’the　i，　uthors’　laborfi“tory　in　his　study　on
the　eosinophilic　leukoc｝rtosis－promoting　factor　（E．P．F．）．　According　to　hiS　study，　notwithstandtng　the
caug．　e　any　serum　of　pat｛ents　suEfering　from　eos；noph｛lic　leukocytosis　contain　E．P．F．，　and　its　properties
are　very　similar　to　L．P．F．　The　distinction　between　LP．F．　and　E．P．F．　depellds叩oll　merely　thcir
actions，　inducing　lcukocytosfs　（L．P．1？．）　or　eQsinophilic　leukocytosis　（E，P・F．）．
　　　　As　for　the　factors　which　mac　y　induce　leukocytosis，　there　a，　re　neutropoetin，　eosinopoetin，　mono－
poetin，　basopoetin　（Komiya）　as　well　as　L．P．F．　（Menkin）　and’　E．P．E　（Wada）．　lf　so，　are　there　not
eosinotactic，　monotactic，　lymphotactic　and　basotactic　substances　in　participation　in　the　pha，　se　of　taxis，
just　ac　s　there　is　leukotaxine　concern｛ng　polymorphonuclear　leukocytes？　These　studies　are　believed　to
be　very　important　in　the　mentioned　directlon　in　future．
　　　　The　distinction　between　neutrophilin　（or　LP．F．）　and　leukotaxine　is　obvious　in　their　actions，
effect　of　heat，　diffusibility，　producing　areic，　and　revealing　tirne　of　production　caused　with　the
injections　of　typhoid　vaccine　into　rabbits，　nevertheless，　the　mentloned　three　kinds　of　substances　exist
in　rcabbit　serum　treic　ted　with　typhoid　vic　ccine　（iieutrophin）　and　exudates　of　rabbits　（LP．E　and　leuko－
taxine）・　．
　　　　According　to　rvlenkin，　the　leukopenic　factor　exigts　in　the’euglobline　fraction　of　ex．udates　of
rabbits　and　dogs・　But　we　could　not　recognize　this　factor　during　the　leukopenic　period　after　the
injection　of　typhoid　vaccine　into　rabbits．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Reeeivead　Bieb．　20　1951）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Summary　and　Conclusion．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’　，T　，　　一，T　r　．　　）
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The authors　recognize that　］Ntlenkin’s　leukotaxine　theory　is　true．
The　essential　character　of　leukotaxine，　however，　must　be　studied　in　future．
It　is　not　diffi’cult　to　suppose　that　increic　sed　ca，　pillary　permeability　and　leukocytic　mig．ration
are　not　only　sustained　with　leukotaxine　but　also　with　turpentine，　a，　leuronat　i，　nd　extract　of
orga．　ns．　（Yasuhira）．
The　a，　uthors　wish　to　point　out　that　there　are　many　important　．problems　in　future　i‘bout
the　relationship　between　rabbit　serum　inje’cted　with　typhoid　vacc｛ne，　some　kinds　of　human
serum　from　hea，　lthy　bodies，　leukocytosis－promoting　factor，　reciprocally．
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